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اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
The Civil Liability of Electronic Signature Authenticator in UAE Law
Abstract
This study deals with the issue of civil liability for electronic signature authentication
under the Electronic Transactions and Trust Services Law No. (46) for the year 2021. The
thesis was divided into two chapters: the first chapter dealt with the contractual
responsibility for the electronic signature authentication, and the first chapter included two
sections, the first section dealt with the pillars of the contractual responsibility for the
electronic signature authentication, and the second topic dealt with the effects of the
contractual responsibility for the authentication of the electronic signature, while the
second chapter dealt with the responsibility For the harmful act of authenticating the
electronic signature. It also discussed in the first section the pillars of liability for a harmful
act, while the second topic dealt with the effects of liability for a harmful act, including
the parties to the case, establishing liability, and compensation, and one of the most
important findings of the study is that the mentioned law has made a qualitative leap with
regard to electronic transactions and trust services, Including the authentication of the
electronic signature, which enhances the civil responsibility of the authenticator.
Keywords: Civil Liability, Authentication Authority, Electronic Signature, Electronic
Transactions Law and Trust Services.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﺗﻄﻮرا ھﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﺣﯿﺚ اﺗﺠﮭﺖ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻌﺮض وﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻠﻌﮭﺎ وﺑﻜﻠﻔﺔ اﻗﻞ .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻜﻔﺖ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وإﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وإزاﻟﺔ ﻣﻌﯿﻘﺎت ازدھﺎرھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﻄﺮق اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ
ﺗﺤﻮطﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وذﻟﻚ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد وﺻﺪورھﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﺑﺮزت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺄدوات ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ أﻏﻠﺐ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻨﺤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺠﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻟﯿﺪوي ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﺪة آﻟﯿﺎت وﺗﻘﻨﯿﺎت ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ذﻟﻚ أن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺠﻤﻌﮭﻢ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وﻻ ﯾﻌﺮف ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﺾ.
وﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وظﮭﺮت ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ﻋﺪﯾﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺒﯿﻮ ﻣﺘﺮي واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺟﺎء اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻌﻘﺪ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺜﯿﺮھﺎ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺣﯿﺚ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ وﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﮫ اﻟﻰ
ﺻﺎﺣﺒﮫ.
وﻟﺬﻟﻚ ،ظﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد وﺳﯿﻂ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻗﺪ اطﻠﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﻌﺒﻮن دور اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﮫ واردة ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺒﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  46ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ  ،1ﻓﻨﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻞ وازدھﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ .ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺰاءات
ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.

 1ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺔ ،رﻗم  46ﻟﺳﻧﺔ  ،2021اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻋدد ) ،712ﻣﻠﺣﻖ .(1

1

أوﻻ :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺜﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺴﺆول
ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺣﺎﻻت ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل ﻓﻘﮭﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﻐﯿﺮ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وھﻮ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﺘﻲ زادت أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﺮ ﺑﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛ ﺣﯿﺚ أﺑﺮزت ھﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أھﻤﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ
ﻓﻲ اظﮭﺎر اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺤﺠﯿﺔ
ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات .وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ اﯾﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﮫ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺪم ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ:
 -1ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺑﯿﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ.
 -2ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 -3اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ أم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺿﺎر.
راﺑﻌﺎ ً :ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص.
وﺳﺘﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ :ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ وﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه وﻟﮭﺬا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻟﻌﻘﺪي ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻋﯿﻨﯿﺎ ً ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ،
وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أن اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﺎﺋﺪ ﻟﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﯾﺪ ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة وﻓﻌﻞ
اﻟﻐﯿﺮ وﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺮور ،ﻓﮭﻨﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (5ﻟﻌﺎم 1985م ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ،ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻷول ﺛﻢ ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ آﺛﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن وھﻲ :اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي واﻟﻀﺮر وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ .وﺳﻨﺘﻨﺎول ھﺬه اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻵﺗﯿﺔ:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي
ﯾﻌﺪ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ .وﯾﻌﺮف اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ﺑﺎﻧﮫ اﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻘﺪم
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﻄﻦ إذا وﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎطﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆول .وﻟﻘﺪ أﺧﺘﺎر اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻌﺪي
اﻟﻌﻘﺪي" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ،وﻋﺮف اﻟﺘﻌﺪي ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻈﻠﻢ وﯾﻌﺮف ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺘﺪى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﺪ أو ﻟﻢ ﯾﻜﻦ  .2وﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﺄﺧﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه ،أو ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺗﻨﻔﯿﺬا ٌ ﻣﻌﯿﺒﺎ ً وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي أﻧﺸﺄ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وطﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .3
وإذا ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ﯾﻨﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﯿﮫ أو ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﯿﺐ ﻓﺈن
اﻷﻣﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ أو اﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ ،ﻓﺎذا ﻛﺎن اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻐﺎﯾﺔ ﻓﮭﻨﺎ ﯾﻜﻮن
ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ً أي أﻧﮫ ﯾﻜﻔﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﯿﮫ ،وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻄﺄ
اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﯿﮫ. 4
وﯾﻘﻮم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﻨﺘﯿﺠﺔ وﻟﻮ ﺑﺬل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻞ ﺟﮭﺪه اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
وﯾﻌﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ
أن ﯾﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﺬل ﻗﺪرا ً ﻣﻌﯿﻨﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ،ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

 2ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ2008،م ،ص.439
 3ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات ،اﻟﻌﺪد  ،42ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ،ص.22
 4ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق درﺑﺎل ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ2004 ،م ،ص.64

3

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺮﯾﺪھﺎ اﻟﺪاﺋﻦ وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻮاء ﺗﺤﻘﻘﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ  .5وﯾﻌﺪ
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ،وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة  383ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ:
" -1إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈدارﺗﮫ أو ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ
وﻓﻰ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام إذا ﺑﺬل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ -2 ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﺄﺗﯿﮫ ﻣﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ." 6

وﯾﻌﺪ اﻟﺘﺰام ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﻞ
اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ،ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﺑﺪون أﺧﻄﺎء ﻟﺘﺆدي
ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻊ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .7
وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﻛﻠﻤﺎ أﺧﻠﺖ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر .وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت،
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ أورد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وأھﻤﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺗﯿﺔ:

أوﻻً :ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ
ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  1/4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ" :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ وإﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮوطﮫ،
وﻣﻨﺢ أو ﺳﺤﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻻﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  ."8ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ .وﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ أو ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل. 9
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  15ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" -1ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻓﻘﺎ ٌ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ -2 ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وﻓﻘﺎ ٌ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ".
وﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ
واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ . 10وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﺄن ﯾﺠﻮز إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮫ . 11وﻓﻲ ﺣﺎل

 5ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،اﻟﻌﻘﺪ واﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2000 ،ص.364
 6ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ) (211ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم 1949م.
 7أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2016 ،ص.330
 8اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )اﻟﻤﺎدة  1ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ(.
 9اﻟﻤﺎدة  4/4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 10اﻟﻤﺎدة  2،1/16ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 11اﻟﻤﺎدة  3/16ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

4

زوال اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻼزم ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯿﺎم ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺮض ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  45ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ" .ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )(500,000
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (1,000,000او ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:
 .1ﺑﺎﺷﺮ أﯾﺎ ً ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ او ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دون أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎ أو ﻣﻌﻔﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﺸﺨﺼﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ،أو ﺳﮭﻠﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ".
وﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ أن إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺜﻘﺔ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﻔﯿﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﺒﺮر ﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ ﻣﺪﻧﯿﺎ ،ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ،ﺑﺸﺮط ﻗﯿﺎم أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ أم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺿﺎر.
واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ -:12
ﺟﺪول  :1ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

 12اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت "طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ /طﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ" ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﺪى ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ" :ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﮭﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ".ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  8/36ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ":ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ -... :ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة
وأﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن" - .ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  1/42ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﮫ "ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (500,000ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ ذات طﺒﯿﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻣﺮاﺳﻼت
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وأﻓﺸﻰ ﻣﺘﻌﻤﺪا ً أﯾﺎ ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن".
ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أﻧﮫ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ وأﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻓﺸﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ .واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﻮز إﻓﺸﺎؤھﺎ ھﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ .واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ھﻲ "ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪد ھﻮﯾﺘﮫ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ،وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ
ﻧﻔﺴﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ إذا ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة".
وﻣﺮد ذﻟﻚ أن ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ ﻷﺟﻞ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺬف أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ اﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أـﯿﻀﺎ ً ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺧﺎرج أﻧﺸﻄﮫ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻻ إذا
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .13

ﺛﺎﻟﺜﺎً :إﺻﺪار ﺷﮭﺎدات اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة  17ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .وﻣﻤﺎ ﺷﻤﻠﺘﮫ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻧﺸﺎء
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ وإﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
وﺗﻠﻌﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دورھﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  1/20ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﯾﻌﺪ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً إذا ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
ﻛﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ واﻟﺨﺘﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺎدة /3/29ب /ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﺻﺤﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.

 13ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪ ،اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "ﻣﺎھﯿﺘﮫ ﺻﻮره ﺣﺠﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪوﯾﻞ واﻻﻗﺘﺒﺎس" دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،2004 ،ص.88
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أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة  34ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﻮﯾﺔ وﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي ﺳﺘﺼﺪر ﻟﮫ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة إﻣﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻻﻋﺘﺒﺎري أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﮭﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ آﺧﺮ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أي
إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺪول وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
وﻻ ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻗﺖ إﺻﺪارھﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ ھﺬا
اﻻﻟﺘﺰام طﻮال ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ .14
وﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻘﺪ أوﺟﺒﺖ اﻟﻤﺎدة  11/36ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺮب إﻟﯿﮫ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﯿﮫ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺈﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري.

راﺑﻌﺎً :ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ
ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﮭﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻌﺮف ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺼﺪره ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ
ﻟﺘﻮﻗﯿﻌﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ وھﻮﯾﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو اﺳﻤﮫ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر"  .15ﻓﺎﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ
ھﻮ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﮫ وأﻧﮫ دون اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﻢ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻗﺪ ﯾﺪﻋﻰ ﺷﺨﺺ ھﻮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﮭﺪ ﺑﺼﺤﺘﮫ وﻧﺴﺒﺘﮫ اﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ ،وﻟﮭﺬا ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ.
وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

16

وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺎدة  2/17ﻋﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻷﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ-:
-1إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق  -2 .17إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ .18
-3إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق  -4 .19إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ .20

 14اﻟﻤﺎدة 2/36/،ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 15ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،2008 ،ص.475
16ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﻮدى ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺒﺮم ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط ،1اﻷردن2012 ،م ،ص.354
 17اﻟﻤﺎدة /2/17ب ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 18اﻟﻤﺎدة  /2/17أ / 1/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 19اﻟﻤﺎدة /1/17د ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 20اﻟﻤﺎدة /2/17ب / 1/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

7

ﺧﺎﻣﺴﺎ ً :إﺛﺒﺎت ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﯾﻌﺪ دور ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮ أﺛﺒﺎت ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺒﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺛﻘﺔ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  .21وﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﺬه اﻷﯾﺎم ﺗﻄﻮرا ً ھﺎﺋﻼً ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﺮض ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻷﺧﻄﺎء ﯾﺠﺐ ﺗﺪارﻛﮭﺎ ﻗﺒﻞ
وﻗﻮﻋﮭﺎ.
وﻗﺪ أورد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ً ﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﮫ.
ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻤﺎدة /1/17ھـ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ
إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﮭﺎ اﯾﻀﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘﺮة /2ج ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺸﺎء ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة /2د ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
وﻗﺪ أوﺟﺒﺖ اﻟﻤﺎدة  23ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮوط أھﻤﮭﺎ ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎرﯾﺦ
واﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻤﻨﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ وأن ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر وﻗﺖ دﻗﯿﻖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة  24ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ أن أھﻢ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ  22أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺎن وﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻲ  23وأن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ ﻗﺒﻞ
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  24وأن ﯾﺠﺮي إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻌﺎ ً ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮوري ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ .25

ﺳﺎدﺳﺎ ً :ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﻮﯾﺔ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ
ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  26ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أن ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻠﺰم ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪة
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ وﺑﺄن ﯾﺮﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺮاﺑﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت،
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة  2/1/27ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وأدوات اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ھﺎﺗﺎن
اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
أدوات اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ.

 21ﻟﯿﻨﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﺎن ،اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﮫ ،دار اﻟﺮاﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردن ،ط2009 ،1م ،ص.12
 22اﻟﻤﺎدة 1/24ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 23اﻟﻤﺎدة 2/24ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 24اﻟﻤﺎدة  3/24ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 25اﻟﻤﺎدة  5/24ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻗﻮع اﻟﻀﺮر
ﺗرﺗب اﻟﻌﻘود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،واﻹﺧﻼل ﺑﮭذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻏﯾر أﻧﮫ ﻻ ﯾﻠزم وﻗوع اﻟﺿرر ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ،ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺗم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام
اﻟﻌﻘدي ،ﻓﺈذا ﺣدث إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﻋﻘدي ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﺣول دون ﻗﯾﺎم دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وإن ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك
ﺿرر ،ﻓﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﯾطﻠب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ أو ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد .أﻣﺎ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺷﺗرط إذا ﺟرى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض . 26ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  385ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ"" :إذا ﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﯾﻧﻲ أو أﺻر اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﻠزم ﺑﮫ اﻟﻣدﯾن ﻣراﻋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺿرر
اﻟذي أﺻﺎب اﻟداﺋن واﻟﻌﻧت اﻟذي ﺑدا ﻣن اﻟﻣدﯾن" ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  389ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﮫ" :إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌوﯾض
ﻣﻘدرا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻌﻘد ﻗدره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺣﯾن وﻗوﻋﮫ".
ﻣﻦ ھﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪي ﻟﺠﮭﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ،
ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ.
وﯾﻌﺮف اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻧﮫ اﻷذى اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺪاﺋﻦ أي اﻟﻤﻀﺮور ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪي أو
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﯿﺐ ،أو ھﻮ اﻷذى اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ،
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أدﺑﯿﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ.
وﺳﻨﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ اﻵﺗﯿﯿﻦ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮر وﺷﺮوطﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:

اﻟﻔﺮع اﻷول :أﻧﻮاع اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ
ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ :أدﺑﻲ وﻣﺎدي .وﯾﻌﺪ اﻟﻀﺮر ﺿﺮرا ً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻤﻀﺮور ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺟﺴﻤﮫ أو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ،أو ﯾﺼﯿﺒﮫ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ .27
أﻣﺎ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﯾﻠﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺬﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ أو اﻷدﺑﯿﺔ ﻟﯿﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺄﺿﺮار ﻣﺎدﯾﺔ ،أو ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ او اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪﺛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ  .28وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  293ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ" -1ﯾﺘﻨﺎول ﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺘﮫ أو ﻓﻲ ﻋﺮﺿﮫ أو ﻓﻲ ﺷﺮﻓﮫ أو ﻓﻲ ﺳﻤﻌﺘﮫ أو ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺎﻟﻲ."...

 26ﻋﻠﻲ ﻓﯿﻼﻟﻲ ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" دار ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2012،ص.282
 27ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دﯾﻮان  1اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 ،6993ص.614
 28ﻋﻠﻲ ﻓﯿﻼﻟﻲ ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.489
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر
ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻀﺮر ﻛﺮﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮا ً وﻣﺤﻘﻘﺎ وﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وأن ﯾﻤﺲ ﺣﻘﺎ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﻀﺮور .وﯾﻌﻨﻲ اﺷﺘﺮاط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮا أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي.
وأﻣﺎ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﻌﻨﻲ وﺟﻮب أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﻻ او ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .وﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ان اﻻﺿﺮار
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ واﺟﺒﺎ  .29وأم اﺷﺘﺮاط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﯿﻌﻨﻲ وﺟﻮب أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺼﻮرا وداﺧﻼ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
وﺗﻼﻓﯿﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﺳﻨﺘﺮك اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺪو
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮر أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺗﻔﺼﯿﻼ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق .ﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﻘﻮل ھﻨﺎ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻀﺮر
اﻟﻼزم ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺳﻮى أﻧﮫ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ
ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪي وﺣﺼﻮل اﻟﻀﺮر ،ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ رﻛﻦ ﻣﮭﻢ وھﻮ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻹﺧﻼل واﻟﻀﺮر ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﺧﻼل وأﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك
ﻋﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ ﯾﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ،واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة أو اﻟﺤﺎدث اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻌﻞ
اﻟﺪاﺋﻦ أو ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ .ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ھﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻧﺘﻔﺖ ﻣﻌﮭﺎ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .30
وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺗﻌﺪ رﻛﻨﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻘﺪ ﯾﻨﻌﺪم رﻛﻦ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺨﻄﺄ ﻗﺎﺋﻤﺎً ،إذا ﻛﺎن
اﻟﻀﺮر ﻻ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻞ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (287ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ "إذا
أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺨﺺ أن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﯾﺪ ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻤﺎوﯾﺔ ،أو ﺣﺎدث ﻓﺠﺎﺋﻲ ،أو ﻗﻮة ﻗﺎھﺮة ،أو ﻓﻌﻞ
اﻟﻐﯿﺮ ،أو ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ" .وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة  .31أن ﯾﺘﻔﻖ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﮫ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻓﺘﺘﺄﺧﺮ اﻟﺠﮭﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ اﻟﺸﮭﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ  19وﻓﺮض اﻟﻌﺰل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻷن وﺑﺎء ﻛﻮﻓﯿﺪ 19
ﯾﻌﺪ ﻗﻮة ﻗﺎھﺮة ﻟﻠﻌﻘﻮد ،وﻗﺪ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﺬر ﻛﻞ ﻣﺮة ﻋﻦ أﺳﺘﻼم اﻟﺸﮭﺎدة وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن
اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﺒﺒﮫ.
ﻀﺎ ً أن ﺗﻘﻮم ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﯿﺒﺔ وﯾﺼﯿﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﮭﺎدة ﺿﺮر إﻻ أن ھﺬا اﻟﻀﺮر ﯾﺮﺟﻊ
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﯾ ً
اﻟﻰ إﻓﺸﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﮭﺎدة ﺳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﺣﺪاث اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻟﯿﺲ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ

 29ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ج ،1دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ1952 ،م،
ص.899
 30ﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ج ،1ط1،1991م ،ص.393-392
 31ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺪﻧﺎﺻﻮري ،وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺸﻮارﺑﻲ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ،دون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ ،ط1997 ،6م ،ص.40
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وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﮭﺎدة وھﻨﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ طﺎﻟﺐ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .أو أن ﯾﻘﺪم طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺰورة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺒﮫ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ أن ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻰ ھﻜﺮ أﺻﺎب اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻜﻞ .ﻓﺎﻟﮭﻜﺮ ﯾﻌﺪ
ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ً ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ.
ﻏﯿﺮ أن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ وھﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻘﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﯿﺮ أو ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻜﺸﻔﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  .32وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ،ﻓﻼ ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻤﻀﺮور إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻜﻠﻒ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﻨﻔﻲ
ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا ادﻋﺖ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻧﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ إﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺟﺰاء ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وإﺛﺒﺎﺗﮭﺎ
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﻋﯿﻦ ﻛﺎﻻﺗﻲ:

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺟﺰاء ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﯿﻨﻲ أو ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.
وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﯿﻨﻲ أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ وأن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ إرھﺎق ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ .أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻓﻼ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ
إذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺟﺴﯿﻤﺎ .وﺳﻮاء ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﻔﺴﺦ أو ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺄي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺟﺒﺮا ﻟﻠﻀﺮر.
وﯾﻌﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺒﺪل ،ﻓﯿﻘﺎل "ﻋﻀﺖ ﻓُ َﻼﻧًﺎ وأﻋﻀﺘﮫ وﻋﻮﺿﺘﮫ" أي أﻋﻄﯿﺘﮫ ﺑﺪل ﻣﺎ ذھﺐ ﻣﻨﮫ  .33وﻓﻲ
اﻻﺻﻄﻼح ﻋﺮف اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺄﻧﮫ "دﻓﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻣﻦ ﺑﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ" أو ھﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي
ﯾﺜﺒﺖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻼل ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ وﻗﺪ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻘﺪ أو أﯾﺔ ﺗﺮﺿﯿﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﺳﯿﻨﺎﻟﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ .ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﯿﺨﻠﻒ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﺑﻔﻘﺪاﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰاء اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ،واﻟﻐﺎﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ .34
وﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
أﻧﮫ:
 .1ﯾﻌﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل وﺻﯿﺎﻧﺘﮫ ،ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮدع ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
ﺑﻌﻀﮭﻢ.
 32أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35
 33أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺠﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب م  ،17ﺑﯿﺮوت ،دار ﺻﺎدر ،ص.192
 34ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻮش اﻟﺤﺴﻨﺄوي ،اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن1999 ،م ،ص.39
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 .2ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎب وﯾﺮﻣﻢ آﺛﺎره. 35
 .3ﯾﺤﻮل دون ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﺗﻼف ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻷﻧﮫ إﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،وﻟﻘﺪ ورد اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮل رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
ﺿﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢْ :
وﺳﻠﻢ" -ﱠ
إن ﱠ
َﺼ ُﻤﻮا
ﺿﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺛَﻼﺛًﺎ ،وﯾَ ْﻜ َﺮهُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺛَﻼﺛًﺎ ،ﻓَﯿَ ْﺮ َ
�َ ﯾَ ْﺮ َ
أن ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُوهُ ،وﻻ ﺗ ُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑﮫ ﺷﯿﺌًﺎ ،وأ َ ْن ﺗ َ ْﻌﺘ ِ
ﻏﯿﺮ أﻧﱠﮫ
ﺑ َﺤ ْﺒ ِﻞ ﷲِ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ وﻻ ﺗَﻔَ ﱠﺮﻗُﻮا ،وﯾَ ْﻜ َﺮهُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ :ﻗﯿ َﻞ وﻗﺎلَ ،وﻛَﺜْ َﺮة َ اﻟﺴﱡﺆا ِل ،وإﺿﺎ َ
ﻋ ِﺔ اﻟﻤﺎ ِل .وﻓﻲ رواﯾﺔِ :ﻣﺜْﻠَﮫَُ ،
ﻗﺎلَ :وﯾَ ْﺴ َﺨ ُ
ﻂ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺛَﻼﺛًﺎ ،وﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ :وﻻ ﺗَﻔَ ﱠﺮﻗُﻮا" .36
 .4اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻟﺪ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻷﻧﮫ ﯾﺤﻔﻆ أﻣﻮاﻟﮭﻢ وﯾﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻗﺪ ﯾﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﯾﻘﺪره اﻟﻘﺎﺿﻲ ،أو ﯾﺤﺪده أطﺮاف اﻟﻌﻘﺪ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪرا ً ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﯿﻨﺎ ً أو
اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه  .37وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  390ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ -1" :ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ان
ﯾﺤﺪدا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ او ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن -2 .وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ان ﯾﻌﺪل ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻀﺮر وﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ اﺗﻔﺎق
ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ" .38
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﻟﻀﺮر.
وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد أﺳﺲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ دون أن ﯾﺘﺮك ذﻟﻚ
ﻹرادة اﻷطﺮاف ،ودون أن ﯾﻌﻄﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  .39ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  88ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ" :إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺒﻠﻐﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻤﻘﺪار وﻗﺖ ﻧﺸﻮء اﻻﻟﺘﺰام
وﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ،ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ً أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 76
و 77ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ".
وﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  226ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ" :إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻤﻘﺪار وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ،ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺪرھﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
وﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .وﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إن ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف
اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺎرﯾﺨﺎ آﺧﺮ ﻟﺴﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ،وھﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه".

 35وھﺒﺔ اﻟﺰﺣﯿﻠﻰ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﺎن و اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ2018 ،م ،ص.23
 36اﻟﺮاوي أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة ،اﻟﻤﺤﺪث ﻣﺴﻠﻢ ،ﻟﻤﺼﺪر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎرﯾﺎﺑﻲ أﺑﻮ ﻗﺘﯿﺒﺔ ،دار طﯿﺒﺔ 1427 ،ھﺠﺮﯾﺎ ً ،ص.1715
 37أﻣﯿﻦ دواس ،أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ،ط ،1ج ،2دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،2005 ،ص.74
 38ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة  233ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي.
 39ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻮش رﺷﯿﺪ ،اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ1999 ،م ،ص.97
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وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻏﻔﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه . 40وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ
ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﯾﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮل ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ وأن ﺿﺮرا أﺻﺎﺑﮫ .وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻢ ﯾﺨﺺ
ﻣﻮﺿﻮع إﺛﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وإﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت .وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت رﻗﻢ )(10
ﻟﻌﺎم 1992م ،واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (36ﻟﻌﺎم 2006م ﻋﻠﻰ أن" :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻘﮫ وﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ
ﻧﻔﯿﮫ ".ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  18ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ-1":ﻻ ﯾﺤﻮل دون ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﺪﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﻓﻲ اي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﮫ ورد
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻲ ،وﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة -2 .ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻞ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ -3 .ﯾﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺘﮫ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﯿﺪوي وﯾﺮﺗﺐ ذات اﻻﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ -4 .ﯾﻌﺪ اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
وﺳﻼﻣﺔ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -5 .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺘﻢ
اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ -6 .ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وﺗﺮﺗﺐ أﺛﺮھﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ -7 .ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻤﻮﺛﻖ واﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ وﯾﺘﺮﺗﺐ أﺛﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ".
إذاً ،اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ھﻲ أن ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ .واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﯿﺲ ھﻮ راﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ
ﺷﯿﺌﺎ ً ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،أو اﻟﻈﺎھﺮ ،أو اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ،أو وﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎطﻌﺔ ،ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ً ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﯿﮫ ﺳﻮاء أﻛﺎن ھﻮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ھﻮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر  .41أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ.
وﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ طﺮق اﻹﺛﺒﺎت إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ .وﯾﻜﻮن ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ﻋﺪم وﺟﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ وھﻲ
ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺮور إﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻧﺤﺮاﻓﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺄﻟﻮف
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي ،وﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ أن اﻟﺘﺰام ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻜﻔﻲ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ. 42

 40ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮن ،ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻌﺮاق ،ص.26
 41ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،1اﻟﺴﻨﺔ  ،4ص.21
 42ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ وآﺧﺮون ،ﺷﺮح اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،دار ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،ج ،2ﻣﺼﺮ2001 ،م ،ص.327
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وﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎدام أن ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺳﺎﺋﻎ وﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺆدي إﻟﯿﮫ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى ،وﯾﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن .43
ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪي ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻀﺮور
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ھﻮ اﻷﺛﺮ اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﯿﺎم وﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أي ﺷﺨﺺ
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺮر اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻀﺮور ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﻌﺪ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻤﺤﻮ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ أو ﺗﺨﻔﯿﻒ وطﺄﺗﮫ ،وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي وﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﮫ ،وﻋﻨﺪ
اﻟﺮﺑﻂ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن
ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وھﻤﺎ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وطﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .44

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻨﮭﺎ
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ھذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن ﯾﺗﻧﺎول اﻷول ﻣدى ﺟواز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ .وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻور اﻹﻋﻔﺎء ﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﺪى ﺟﻮاز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﮭﺎ
ﺷﺮط اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮھﺎ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﯿﺚ أﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻏﯿﺮ إن اﺷﺘﺮاط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻ أﺛﺮ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﺴﯿﻢ  .45وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻓﯿﮫ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻠﻘﯿﮭﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮭﺎ ،إﻻ أن ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﯾﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻀﺮور ــ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ــ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ
ﻏﺸﺎ ً أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻤﺎً ،واﻟﻐﺶ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ .46
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮم أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
وﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻌﮫ ﻋﻨﺪ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻟﻌﻘﺪي ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن أطﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻟﮭﻢ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم

 43ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻣﺼﺮ2009 ،م ،ص.57
 44ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎھﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻣﺼﺮ2002،م ،ص.18
 45اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة  2/383واﻟﻤﺎدة  775ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
 46اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺒﺪواوي ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﯿﻮم.
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واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺐ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻔﮭﺎ .47
وﻟﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 217
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ") (1ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة(2) .
وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي إﻻ ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻏﺸﮫ
أو ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ اﻟﺠﺴﯿﻢ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﺸﺘﺮط ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﺴﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص
ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻮر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﺘﻌﺪد ﺻﻮر إﻋﻔﺎء ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ :48
 .1إن ﯾﻜﻮن اﻹﻋﻔﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﺸﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﻮدا ً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر إﺧﻼل أﺣﺪ
اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ھﺬا اﻹﺧﻼل.
 .2أن ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﯾﺄﺧﺬ ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺻﻮرة اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ،وﯾﻘﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺮط.
 .3أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﯾﺄﺧﺬ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺻﻮرة أﺧﺮى ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺮط ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﺤﻞ
اﻟﻤﺪﯾﻦ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ،وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺸﺮط اﻹﻋﻔﺎء وﺗﺘﻄﺎﺑﻖ إرادة اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻋﻠﯿﮫ . 49وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﺪرج ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ داﺧﻠﯿﺔ
ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ طﺎﻟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ وﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ وإﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

 47أﺣﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ﺧﻮاﻟﺪة ،ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،1اﻷردن2011 ،م ،ص.129
 48ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ زﻛﻲ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻌﺪد ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،ص.533
 49إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮى ،اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ1996 ،م،
ص.63
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺳﺑب اﻹﺧﻼل ﺑواﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ھو ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر .وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺧﻼل
ﺟزاء ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ .وﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻘد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤول
واﻟﺿرر.
وﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻧﺟد أن ھﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وھﻲ :اﻟﻔﻌل
اﻟﺿﺎر واﻟﺿرر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﺳوف اﺗطرق ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل أوﻻً إﻟﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن
اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺑﺣﺛﯾن:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،واﻟﺿرر ،واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ،
وﺳﻧﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺤﻖ .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﺬي ﯾﺆدى إﻟﻰ
اﻟﻀﺮر وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻺدراك ،وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻹدراك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ،ﻓﺈن ھﺬا ﻻ أھﻤﯿﺔ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ
ﻋﻨﺼﺮ اﻹدراك ﻓﯿﮭﺎ.
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي . 50وھﻮ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وھﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻹﺿﺮار
ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ،ﻓﮭﻮ اﻧﺤﺮاف اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﯿﻘﻈﺔ واﻟﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ إن اﻻﻟﺘﺰام
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ھﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺴﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد .51

 50ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.49
 51ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.55

16

وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻌﻤﺪي وﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﺪي وﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺴﯿﻢ ﻣﻨﮫ أو
اﻟﯿﺴﯿﺮ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر وﻻ ﯾﮭﻢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬه ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺑﺴﻠﻮك إﯾﺠﺎﺑﻲ
أو ﺳﻠﻮك ﺳﻠﺒﻲ أي اﻹھﻤﺎل.
وﯾﻔﺘﺮض أﺧﺬ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻣﺜﻞ ظﺮوف اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻀﻊ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺠﺮدة ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﯾﺒﺤﺜﮭﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف أن ﯾﺮﺗﻜﺐ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ أم أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﺎدي وﻗﻮﻋﮫ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻀﺮور أن ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ رﻛﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ طﺮق
اﻹﺛﺒﺎت .52
ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  1/35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎن
اﻟﺘﺼﺮف ﺗﺰﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ أو ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺠﻮز ﺷﮭﺎدة اﻟﺸﮭﻮد ﻓﻲ إﺛﺒﺎت وﺟﻮده أو
اﻧﻘﻀﺎﺋﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ" .53
ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ أن اﺷﺘﺮاط دﻟﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ دون اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈن إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،أو
اﻟﺸﮭﺎدة ،أو اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،أو اﻹﻗﺮار ،أو اﻟﯿﻤﯿﻦ ،أو اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ،واﻟﺨﺒﺮة.
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮ ﺻﻮر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ واﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ،وﻟﻜﻦ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻜﻞ اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ ﻓﻌﻼً ﺿﺎراً ،ﻏﯿﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻗﻠﻨﺎ آﻧﻔﺎ ً إن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻀﺎرة
ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﺼﺮ .ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻀﺮور وﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻘﺪا ﺻﺤﯿﺤﺎ .وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎطﻼ .وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻀﺮر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﮭﺎ دون ﯾﻜﻮن طﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ
ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.
وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺬر واﻟﺤﯿﻄﺔ واﻟﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻠﺤﻘﮫ اﻟﻀﺮر .واﻟﺘﺰام ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ھﻨﺎ ھﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ وﻟﯿﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺜﻞ أن ﯾﻤﺎرس ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،أو أﯾﺔ ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﺸﮭﺎدة أو ﻋﺪم ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ وﻟﻘﺪ أﺧﻠﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﮭﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻔﺮوض ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ
 52ﺳﻤﯿﺮ ﺗﻨﺎﻏﻮ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ط2009 ،1م ،ص.23
 53ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  10ﻟﺴﻨﺔ  1992ﻣﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  27ﻟﺴﻨﺔ 2020م.
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ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮض ﺑﯿﺎﻧﺎت إﺣﺪاث ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮه ﻣﻦ ﺷﺒﮭﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار
ﻟﻠﻐﯿﺮ اﻟﺬي أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﮭﺎدة ،ﻓﯿﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺸﮭﺎدة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ .54
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ إذا وﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺘﻮﯾﮭﺎ اﻟﺸﮭﺎدة ،ﻷﻧﮫ إذا ﻣﺎ اﻧﺘﮭﺖ ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﻗﺎم اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻓﺈن أﯾﺔ أﺿﺮار ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺗﻘﯿﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬى ﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺎطﺌﺔ ،ﻣﺜﻞ أن ﯾﻘﻮم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎدة إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ذات اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﮭﺎدة اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﮭﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﮭﺎ ﺑﺨﻄﺌﮭﺎ
اﻟﺤﺎﺻﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ واﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻐﻠﻮطﺔ ﻗﺪ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ وﯾﺒﺮم ﻋﻘﺪا ً ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﮭﺎدة وﯾﻠﺤﻖ ﺑﮫ اﻟﻀﺮر ،ﻓﮭﻨﺎ ﺗﺴﺄل ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر. 55
وﻓﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن أي إھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﯿﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر إذا ﺗﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻻ
ﺷﻚ أن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﻤﻞ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ ،ﻷﻧﮫ إذا اﺛﺒﺖ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻨﮫ ،ﯾﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﻀﺮور ﻓﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻀﺮر
اﻟﻀﺮر ھﻮ أھﻢ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻼ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮ ﻗﯿﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر ﺿﺮر ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻀﺮر ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،ﻷﻧﮫ ﻻ دﻋﻮى دون ﻣﺼﻠﺤﺔ .وﻣﻦ ﯾﺪﻋﻰ
ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺮر ﻋﻠﯿﮫ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﻜﺎﻓﺔ طﺮق اﻹﺛﺒﺎت .وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  282ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ
إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر" .ﻓﻤﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر إذا ﻟﻢ ﯾﺼﺤﺒﮫ ﺿﺮر .وﺳﻨﺘﻨﺎول اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع:

 54ﻋﺎﯾﺪ رﺟﺎء اﻟﺨﻼﯾﻠﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،اﻟﺮدن2009 ،م ،ص.40
 55ﻋﺎﯾﺪ رﺟﺎء اﻟﺨﻼﯾﻠﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮر
ﻋﺮف اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﻘﺺ ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﯿﺎن  ،56وﯾﻌﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻧﻔﻊ ﯾﻮازﯾﮫ ،أو ھﻮ
إﻟﺤﺎق ﻣﻔﺴﺪة ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً.57
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻧﮫ اﻷذى اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو
اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو أدﺑﯿﺔ. 58

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻮاع اﻟﻀﺮر
أوﻻً :اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺪق واﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺪق ھﻮ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ،واﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ھﻮ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. 59
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﻀﺮر ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻤﺎل واﻟﻀﺮر ﺑﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻀﺮر ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻤﺎل ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ أﺗﻠﻒ ﻋﯿﻨﺎ ً ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ إﺗﻼف ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﻀﺮر ﺑﺘﻔﻮﯾﺖ
اﻟﻔﺮﺻﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﻓﻮت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ ﻣﺜﻞ إھﻤﺎل ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎدة ﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد .60
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻟﻀﺮر اﻟﻤﻌﻨﻮي "اﻷدﺑﻲ"
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﺴﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ وھﻮ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻀﺮور ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ
إﺗﻼف ﻣﺎل أو ﺗﻔﻮﯾﺖ ﺻﻔﻘﺔ أو إﺣﺪاث إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻤﺼﺎب ﻧﻔﻘﺎت ،واﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﯾﻠﺤﻖ ﻣﻔﺴﺪة
وأذى ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻰ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺈﺗﻼﻓﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﺈﺗﻼف ﺑﻌﻀﮭﺎ أو ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أوﺻﺎﻓﮭﺎ ،أو ﺑﺈﺣﻼل ﻋﯿﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎل ﯾﻨﻘﺺ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ،أو ﺑﺘﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ .وأﺳﺎس اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻮ إﺗﻼف اﻟﻤﺎل،
ﻓﯿﻠﺰم اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﻠﻀﺮر وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺜﻠﮫ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ،ﻣﺜﻞ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ،
ﻓﯿﻔﻮت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎ وأﻣﺎ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﮭﻮ ﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻤﻀﺮور ﻓﻲ ﺷﻌﻮره ،أو ﻋﺎطﻔﺘﮫ
أو ﻛﺮاﻣﺘﮫ أو ﺷﺮﻓﮫ .61
واﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﺮرا ً ﻣﺎدﯾﺎ ً أو أدﺑﯿﺎً ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي ﻧﺸﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرﺗﮫ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻀﺮر ھﻨﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ﻣﺜﻞ
ﻧﺸﺮ إﺷﺎﻋﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮطﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻓﮫ أو ﻋﺮﺿﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﮫ ﺿﺮر ﻣﺤﻘﻖ ﻟﮫ .إذاً ،ﻓﺎﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ھﻮ ﻣﺎ
 56اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﮭﺎج ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﯿﻨﺎﺗﻲ ،ط ،1دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن 1997م ،ج ،4ص.250
 57أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ اﻟﻤﻘﺮي ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺸﻨﺎوي ،ط ،2دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎھﺮة2016 ،م،
ص ،360ﻣﺎدة اﻟﻀﺮر.
 58درﯾﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻋﺰام ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ط ،1ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،ﺑﺮوة ،ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻨﺔ 2012م ،ص.301
 59اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.300
 60ﺣﻨﺎن ﻣﻠﯿﻜﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺴﻮري ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
 ،26اﻟﻌﺪد 2009 ،2م ،ص.560
 61ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﮭﺒﻮب ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،وزارة اﻟﻌﺪل ،اﻟﻌﺪد2011 ،3م ،ص.300
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ﯾﻠﺤﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﺮاﻣﺘﮫ أو ﺷﻌﻮره أو ﺷﺮﻓﮫ
أو ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺎطﻔﺘﮫ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻮ إﻟﺤﺎق ﻣﻔﺴﺪة ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮭﻢ وإﻧﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻤﺲ
ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ أو ﯾﺆذى ﺷﻌﻮرھﻢ أو ﯾﺨﺪش ﺷﺮﻓﮭﻢ .وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ھﻨﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؟ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻮد وﻣﺨﺎﻟﺼﺎت
ﺑﺈﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺗﺨﺪم ﻣﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺮوج ﻟﻠﻤﻤﻨﻮﻋﺎت واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت أو ﺗﺨﺪش اﻟﺤﯿﺎء،
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وﺳﻤﻌﺘﮫ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ.
وﻗﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  293ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ
" -1ﯾﺘﻨﺎول ﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺘﮫ أو ﻓﻲ ﻋﺮﺿﮫ أو ﻓﻲ
ﺷﺮﻓﮫ أو ﻓﻲ ﺳﻤﻌﺘﮫ أو ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺎﻟﻲ -2 .وﯾﺠﻮز أن ﯾﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻟﻸزواج وﻟﻸﻗﺮﺑﯿﻦ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﻋﻤﺎ ﯾﺼﯿﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﺿﺮر أدﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮت اﻟﻤﺼﺎب -3 ،وﻻ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ إﻻ
إذا ﺗﺤﺪدت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ".
وﻟﻜﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﺜﺒﺖ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﻷن اﻟﺒﯿﻨﺔ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻻ ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺔ ﻷن ﻗﻮﻟﮫ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻷﺻﻞ ،وﯾﺘﻮاﻓﻖ ھﺬا ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ أن
اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻓﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﺒﺒﮫ :62
أوﻻً :أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺤﻘﻘﺎً ،أي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  389ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ "إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻘﺪرا ً ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎوى اﻟﻀﺮر
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺣﯿﻦ وﻗﻮﻋﮫ" .وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﻘﻖ ،اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺈﻓﺸﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺴﺮﯾﺔ .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً أي أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر ،وھﺬا ھﻮ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أي اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط أن ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻀﺮر ھﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻻ
ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﮫ ،وﻻ اﻟﻤﻌﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﮫ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻨﺸﺄ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻀﺮر ﻣﺤﻘﻖ
اﻟﻮﻗﻮع وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر .وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺈن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺄﺑﻰ أن ﯾﻌﻮض ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻷن ھﺬا ﯾﺆدى إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﺑﻌﺪ وﯾﺆدى إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،واﻟﻀﺮر اﻟﻤﺆﻛﺪ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻌﻼً أو ﺳﯿﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  .63إذا ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﺒﮫ وأن ﺗﺮاﺧﺖ آﺛﺎره ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻤﻜﻦ

 62ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ط ،1ﺑﻐﺪاد2007 ،م ،ص.50
 63رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﯿﺦ ،ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري "اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ2008 ،م ،ص.170
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اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ،ﻣﺜﻞ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ أﻋﺠﺰﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ،وﯾﻌﺪ ﺗﻔﻮﯾﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ ﺿﺮارا ً ﻣﺤﻘﻘﺎ ً
وﻟﯿﺲ ﻣﺤﺘﻤﻼً ،ﻟﻜﻦ اﻟﻀﺮر ﻻ ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺄﻣﻮل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻤﻘﺪار اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ .64
ﺛﺎﻧﯿﺎً :أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ،أي ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر .واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻲ أن اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻌﻮض ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .ﻓﺎﻟﻀﺮر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻻ ﯾﻌﻮض ﻋﻨﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أو
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر .ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮر وﻣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮر اﻟﺘﺰم ﻣﺴﺒﺒﮫ ،اﻟﺬي ھﻮ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻺﺿﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .65
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻀﺮر ﺣﻘﺎ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﻀﺮور.
اﺷﺘﺮطﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻀﺮر ﻣﺎﻻً ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻓﻲ إﺗﻼف ﻣﺎل ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮫ ﺷﺮﻋﺎً ،أو ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن" ﻛﻞ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻀﻤﺎن
اﻟﻀﺮر .وھﻜﺬا ،ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻزم إذا أﺻﺎب اﻟﻀﺮر ﺣﻘﺎ ً أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ".

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ
ﯾﻌد ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻔﻌل اﻟذي
ﺳﺑب اﻟﺿرر وﺳط اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻹﺿرار ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﺿرر وﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ وﻗوﻋﮫ ھو ﻓﻌل
اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ،وﻟﻛن إذا أﺛﺑت أن ﻓﻌﻠﮫ ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ أي أﺛر ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر ﻟم ﺗﻘم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ .66
ﻷن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ أﺿﺮار أﺧﺮى ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ھﻞ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻀﺮر اﻷول ،واﻷﺿﺮار اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﺜﯿﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ -:67
اﻷوﻟﻰ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ.
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺿﺮر واﺣﺪ.
وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﯾﻌﺪ أﻣﺮا ً ﺻﻌﺒﺎً .وﻟﮭﺬا ،ﺗﻌﺪدت اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﺳﻨﺪرس ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول ﺛﻢ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ.

 64رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﯿﺦ ،ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري "اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ2008 ،م ،ص.172
 65رؤى ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮون ،ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ ،اﻟﻌﺮاق2015 ،م،
ص.138
 66ﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ج ،1ط1991 ،1م ،ص.393-392
 67ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮن ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص.16
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اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر واﻟﻀﺮر -: 68
 -1ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺒﺎب:
ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎل ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ "ﻓﻮن ﺑﯿﺮي" وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة ﺑﺤﺚ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﺒﺎب ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺑﺤﺚ
ﻛﻞ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻟﯿﺘﺤﺪد ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﮫ ﻟﻮﻻ ﺣﺪوث ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺎ وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ،وﺗﺘﻌﺎدل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
اﺗﺤﺪت ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮر وﺗﻌﺪ أﺳﺒﺎﺑﺎ ً ﻟﺤﺪوﺛﮫ.
 -2ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ:
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ "ﻓﻮن ﻛﺮﯾﺴﻲ" وﻣﻔﺎدھﺎ أﻧﮫ إذا ﺗﻌﺪدت اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺴﺒﺐ اﻟﻔﻌﺎل أو اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﮫ وﺣﺪه ،وﯾﻌﺪ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎ ً إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻀﺮر ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫ
وأﻧﮫ ﻛﺎﻓﯿﺎ ً ﻟﻮﺣﺪه ﻹﺣﺪاث اﻟﻀﺮر.
 -3ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻷﺳﺒﺎب:
وﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  28اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ" -1ﯾﻜﻮن اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ-2 .
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺰم اﻟﻀﻤﺎن وﻻ ﺷﺮط ﻟﮫ وإذا وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﺸﺘﺮط اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻌﻤﺪ أو أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﻀﯿﺎ اﻟﻰ
اﻟﻀﺮر" .ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺄل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ دون اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن دون ﺗﺴﺎوي ﺑﯿﻨﮭﻢ ،ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ
ﻓﻌﻼً ﺿﺎرا ً ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻷﻧﮫ ﻟﻮﻻ ﺧﻄﺌﮫ ﻣﺎ ﺣﺪث اﻟﻀﺮر ،وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻧﺼﺖ
اﻟﻤﺎدة 284ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ "إذا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﯾﻀﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ" .وﻋﻠﻰ ھﺬا،
ﻓﺈﻧﮫ إذا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،أي ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ،وھﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﻤﻔﻀﻲ ﻟﻮﻗﻮع ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ
ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ إذا ھﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ دون
اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ .واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﮫ دون أن
ﯾﺘﺨﻠﻞ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ آﺧﺮ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﻀﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﯿﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻮ أن اﻟﻀﺮر ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﺛﺮ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،ﻓﺈذا رﺗﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻓﺈن
اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ أدى إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻌﻠﮫ ،وﻟﻜﻦ إذا أﻧﻘﻄﻊ أﺛﺮ ﻓﻌﻠﮫ ،وأﺿﯿﻒ اﻟﻀﺮر إﻟﻰ ﻏﯿﺮه ﻓﻼ ﺿﻤﺎن
ﻋﻠﯿﮫ ﻷن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ وإن ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪ واﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺪﯾﺎ ً .69ﻓﻘﺪ ورد أﻧﮫ "إذا اﺳﺘﻨﺪ إﺗﻼف أﻣﻮال
اﻵدﻣﯿﯿﻦ وﻧﻔﻮﺳﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﺒﺐ ،ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة دون اﻟﺴﺒﺐ ،إﻻ أن ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ
وﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮫ". 70

 68ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
ج1980 ،1م ،ص.240
 69ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻮرى ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،آﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ واﻧﺤﻼﻟﮫ ،ص.179
 70أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج ،1ط1999 ،1م ،ص.56
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ﻏﯿﺮ أﻧﮫ إذا ﺗﺴﺎوى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ أﺣﺪھﻢ ﺑﻌﯿﻨﮫ
ﻓﺈن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة  291ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﮫ "إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﻓﻌﻞ
ﺿﺎر ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻓﯿﮫ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي أو ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ".
أﻣﺎ إذا اﺷﺘﺮك اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر وﻋﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﺈن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﺑﻘﺪر اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ.
وإذا اﺷﺘﺮك اﻟﻤﻀﺮور ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ إﻧﮭﺎ أدت إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﺈن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،أﻣﺎ إذا اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻘﺪر ﻣﻌﯿﻦ دون أن ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﮫ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة
 290ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ "ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﻤﺎن أو أﻻ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر
ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو زاد ﻓﯿﮫ".

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر
ﺳﻧﺗﻧﺎول آﺛﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ھﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول :أطراف
دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺛﺒﺎت أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﺗﻌوﯾض.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :أطﺮاف دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر
ﺗﺠﻤﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ وھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻀﺮور ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ أم ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ،
واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻀﺮر ،وھﻮ ھﻨﺎ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﺎﺗﺠﺎ ً ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺼﻲ
ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺿﺎر ارﺗﻜﺒﮫ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻛﺠﮭﺎز أو ﻧﻈﺎم
ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ .71
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﺎﺑﻌﮫ.
وﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺣﺮا ً ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ،وﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﺒﻮع ،ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﺷﺮاﻓﯿﺔ ورﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺬات ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﮭﺎم وﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻠﺘﻮاﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ .وھﻜﺬا ﺗﺮﺑﻂ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ وﻓﻌﻞ ﺿﺎر ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻌﻤﻠﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ.

 71ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪى ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ  -اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ .دار اﻟﺠﺪي ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﺠﺰاﺋﺮ2011 ،م ،ص.57
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻣﺿرور إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب واﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟذي ارﺗﻛﺑﺗﮫ ﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ،
ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ رﻛﻧﺎ ً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر .وﺑذﻟك ،ﯾﻘﻊ ﻋبء إﺛﺑﺎت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدﻋﻲ اﻟﺿرر ،ﻷﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻗد ﯾﻛون
اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻐﯾر ﺑﺳﺑب ﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً ﻓﯾﺻﻌب إﺛﺑﺎﺗﮫ وﻗد ﯾﻛون ﻣﺎدﯾﺎً .وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ،ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر واﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت .وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت وھذا طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ" -1ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ أن ﯾﺛﺑت ﺣﻘﮫ وﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﯾﮫ".
وﯾﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎل وﻗﺪ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻮح اﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﺤﻮل ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت
ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﻨﻔﯿﮭﺎ وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ:
أوﻻً :اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﻓﻌﻠﮭﺎ اﻟﻀﺎر ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب
طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ أدى اﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺮر ،ﺑﺈﺛﺒﺎت
اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة أو ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻀﺮور أو ﺧﻄﺄ اﻟﻐﯿﺮ.
واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ ھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أو ﺣﺎدث ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ،أو ھﻮ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أو
ﺣﺎدث ﻻ ﯾﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻣﺴﺘﺤﯿﻼً ،ﻓﯿﻌﺪ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ رﻛﻨﯿﻦ:
أوﻻً :رﻛﻦ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ أن ﯾﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ،وﺗﻘﺪر ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺑﻤﻌﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻣﺠﺮد وھﻮ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد وﺑﻤﺜﻞ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ وﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :رﻛﻦ اﻟﺴﻨﺪ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎدث ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎده إﻟﯿﮫ وأﻧﮫ ﺣﺎدث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪوث
وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﯾﮫ.
وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  287ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ "إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺨﺺ أن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ
أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﯾﺪ ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻤﺎوﯾﺔ ،أو ﺣﺎدث ﻓﺠﺎﺋﻲ ،أو ﻗﻮة ﻗﺎھﺮة ،أو ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ ،أو ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ"  ،72ﻣﺜﻞ أن ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻌﺪم ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة
ﺛﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﯾﺜﺒﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ وراﺑﻄﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﻋ ْﯿ ِﻨﯿ�ﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻧﻘﺪﯾﺎ ً أو َ
ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻨﮫ أو أي أداء آﺧﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ً ﻟﻠﻤﻀﺮور .وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ،وﯾﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ
 72ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة  165ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم 1948م.
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اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ .وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  295ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺪر اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻈﺮوف وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﻀﺮور أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ أو أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺄداء أﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻀﻤﯿﻦ" .وﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻟﮭﺬا ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﯾﻤﺘﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  292ﻋﻠﻰ "ﯾﻘﺪر اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀﺮور ﻣﻦ ﺿﺮر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ
ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر" ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻤﺮﺗﺪ وھﻮ
وھﻲ إﺻﺎﺑﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ إﺻﺎﺑﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻرﺗﺪاد وﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺎ .ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر اذا أﺻﺪرت
ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺷﮭﺎدة ﺗﺨﺺ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺎﺟﺮ وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ أﺻﯿﺐ ھﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺠﻠﻄﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ وﻓﺎﺗﮫ.
وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺿﺮر ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻓﯿﮫ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ او
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ او اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ  .73وﻻ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ اﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ اﻻ إذا ﺗﺤﺪدت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق
او ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺬات اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  292ﯾﻘﺪر اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀﺮور ﻣﻦ
ﺿﺮر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر  .74وﯾﻘﺪر اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة
 295ﯾﻘﺪر اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﻀﺮور أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻰ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ أو أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺄداء أﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻀﻤﯿﻦ .75
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﯾﻀﺎﺣﯿﺔ أن ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ إﻻ إذا ﺗﺤﺪدت ﻗﯿﻤﺘﮫ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺗﻔﺎق أو ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮر وﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أو
ﺣﻜﻢ ﺑﮫ ،ﻓﺈذا ﻣﺎت ﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻓﻼ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ
إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ وھﺬا ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮل
اﻟﻀﺮر وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﮫ أو اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ  .76ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮت اﻟﻤﺘﻀﺮر ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻷﻗﺎرب اﻟﻤﻀﺮور وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﮫ ،ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﻤﯿﺮاث ،ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻷﻗﺎرب واﻷزواج ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﻢ ﻋﻤﺎ ﯾﺸﻌﺮون ﻣﻦ أﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮت اﻟﻤﻀﺮور وﻟﮭﺬه اﻟﻌﻠﺔ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺮاﻋﯿﺎ َ ظﺮوف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻗﻞ أﻓﺮادھﺎ ﻧﺼﯿﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺤﺰن واﻟﻔﺠﯿﻌﺔ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﯾﻘﺘﺼﺮ أﻣﺮھﻢ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻹﻓﺎدة ﻣﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻜﻨﻮن ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﻋﻮاطﻒ اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻻء .ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻷدﺑﻲ ﻷﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻷدﺑﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﻧﻔﺴﮫ ،ﻓﻼ ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ

 73اﻟﻤﺎدة  291ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
 74اﻟﻤﺎدة  292ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
 75اﻟﻤﺎدة  295ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
 76اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ص.439
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ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﻣﻘﺪاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺗﻔﺎق ﺧﺎص أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎز ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮫ ذﻟﻚ
أن ھﺬا اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﮫ ﺻﺒﻐﺔ أدﺑﯿﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎ ً ﻓﻼ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﯿﺮاث إﻻ إذا ﺗﺄﻛﺪت ﺻﺒﻐﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أو ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﮭﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﯿﺔ:
أوﻻً :ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (46ﻟﻌﺎم  2021ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ،
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق،
إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق ،إﻧﺸﺎء اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق ،إﺻﺪار
ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻮق .أﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،ﻓﻤﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ ،إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،وإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ .وأﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺸﺎء اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻤﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ
إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺨﺘﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺸﺎء ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻲ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي واﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ.
راﺑﻌﺎ ً :ﻟﻢ ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :إن أي إھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﯿﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻷﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻷدﺑﻲ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﻤﺎ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ً :ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر واﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﯾﻌﺪ اﻟﻀﺮر أھﻢ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻼ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد ﻗﯿﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ
ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻀﺮر ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻀﺮر ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
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ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﮭﺔ.
ﻋﺎﺷﺮاً :ﯾﻌﺪ اﻹﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﮫ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣﺮا ً ﻣﺎدﯾﺎ ً وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺠﻮز إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﻜﺎﻓﺔ طﺮق اﻹﺛﺒﺎت وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ﻓﻌﻞ اﻹﺿﺮار واﻟﻀﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ.
ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ :إذا ﺗﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر واﻟﻀﺮر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر طﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
أوﻻً :ﺗﻮﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺈدراج ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﯾﻔﻀﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
راﺑﻌﺎ :ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻘﺪ دورات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﯿﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .1اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺒﺪأوي ،ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﯿﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ  1ﻣﺎﯾﻮ 2015م.
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2015-05-01-1.779938
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺒﺎس .2021-07-21
 .2اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﻌﺠﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب م ۷ﺑﯿﺮوت ط ،۱ﻟﺒﻨﺎن دار ﺻﺎدر1893 ،م.
 .3أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺠﺰء 1987 ،1م.
 .4أﺣﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ﺧﻮاﻟﺪة ،ﺷﺮط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،1اﻷردن 2011،م.
 .5إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي ،اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي
واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ1996 ،م.
 .6أﻣﯿﻦ دواس ،أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ،ط ،1ج ،2دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ2005 ،م.
 .7أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،
ﻋﻤﺎن2016 ،م.
 .8ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﮭﺒﻮب ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،وزارة اﻟﻌﺪل ،اﻟﻌﺪد2011 ،3م.
 .9ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮن ،ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻌﺮاق1952 ،م.
 .10ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻮش اﻟﺤﺴﻨﺎوي ،اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن1999 ،م.
 .11ﺣﻨﺎن ﻣﻠﯿﻜﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺴﻮري ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،26اﻟﻌﺪد  ،2ص2009 ،561-560م.
 .12ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات ،اﻟﻌﺪد  ،42ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ،ﻛﻠﯿﺔ
اﻟﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ،ص2019 ،22-21م.
 .13درﯾﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻋﺰام ،اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ط ،1ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،ﺑﺮوة ،ﻟﺒﻨﺎن 2012م.
 .14رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﯿﺦ ،ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري "اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ2008 ،م.
 .15رؤى ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮون ،ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،ص2015 ،139-138م.
 .16ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ2008 ،م.
 .17ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪ ،اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "ﻣﺎھﯿﺘﮫ ﺻﻮره ﺣﺠﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪوﯾﻞ واﻻﻗﺘﺒﺎس" دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ2004 ،م.
 .18ﺳﻤﯿﺮ ﺗﻨﺎﻏﻮ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ط2009 ،1م.
 .19ﻋﺎﯾﺪ رﺟﺎء اﻟﺨﻼﯾﻠﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب
واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،اﻻردن2009 ،م.

29

 .20ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،ج ،1دار
اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ1952 ،م.
 .21ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق درﺑﺎل ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ2004 ،م.
 .22ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮن ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة1998 ،م.
 .23ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ج،1
ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام1980 ،م.
 .24ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺪﻧﺎﺻﻮرى ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ واﻟﺸﻮارﺑﻰ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ،دون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ ،ط،6
1997م.
 .25ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ط ،1ﺑﻐﺪاد2007 ،م.
 .26ﻋﻠﻰ ﻓﯿﻼﻟﻲ ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" دار ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ2012 ،م.
 .27ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ وآﺧﺮون ،ﺷﺮح اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،دار ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،ج ،2ﻣﺼﺮ2001 ،م.
 .28ﻟﯿﻨﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﺎن ،اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﮫ ،دار اﻟﺮاﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردن،
ط2009 ،1م.
 .29ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،
اﻟﻌﺪد  ،1اﻟﺴﻨﺔ  ،4ص2015 ،23-21م.
 .30ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻣﺼﺮ2009 ،م.
 .31ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،اﻟﻌﻘﺪ واﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ2000 ،م.
 .32ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪى ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ  -اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ.
دار اﻟﺠﺪي ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ2011 ،م.
 .33ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎھﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻣﺼﺮ2002،م.
 .34ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﻮدي ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺒﺮم ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط ،1اﻷردن،
2012م.
 .35ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ زﻛﻲ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻌﺪد  ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة1961 ،م.
 .36وھﺒﺔ اﻟﺰﺣﯿﻠﻰ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ2018 ،م.
 .37ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻮري ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،آﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ
واﻧﺤﻼﻟﮫ ،اﻟﺠﺰء  ،1اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1اﻟﻘﺴﻢ  ،3دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن2002 ،م.
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ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ رﻗﻢ ) (46ﻟﺴﻨﺔ  .۲۰۲۱وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ :ﺗﻨﺎول اﻷول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻗﺪ أﺣﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.

ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻹﻣﺎرات.

:ﻧﺸﺮ أطﺮوﺣﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/etds/

